





A Tentative Reconsideration of Internalization Theory in the MNCs












This paper centers on a tentative reconsideration of internalization theory in the MNC's in light of the case
study of the TV-game industry in Japan. The Reading school has greatly contributed to the theoretical
development of MNC theory since the beginning of the 1970s. However, it may be that the rapid global
growth of the computer-IT industry obsoletes or invalidates the theoretical edifice established by the Reading
school.
It can be observed in the research findings that the Japanese TV-game industry is seldom fully
multinationalized through internalization as is explicated by the Reading's school. It is therefore inferred
that internalization theory is systematized, predicated on the analysis of MNC's oriented for cost effective
behavior. Thus far, there is a theoretical leeway to be extensively investigated in terms of the computer-IT
industry in order to further refine internalization theory.
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（J. F. Hennart）(29)によって多国籍企業の本社 ― 子
会社間の組織構造や意思決定から分析が加えら
れた。


















グの言う立地特殊優位（Loca t i o n  S p e c i f i c
Advantage）と重なり合う分析概念である。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































’96年� 529,293 189,967 719,260百万円�
（110.2％）� （92.1％）� （105.4％）�

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（2）S.H.Hymer, The International Operations of National
Firms, MIT Press. 1976.（ステファン・ハイマー／宮
崎義一編訳『多国籍企業』岩波書店、1978年）なお、
ハイマーと内部化理論との関連性については、
H.Horaguchi and B. Toyne, 'Setting the Record Straight:
Hymer, Internalization Theory and Transacyion Cost
Economics', Journal of International Business Studies,
Vol.21.1990.pp-487-494. を参照のこと。










（7）R. Vernon, 'International Investment and International
Trade in the Product Cycle', Quarterly Journal of Economy
80. May. pp.190-200. 1966. The Product Cycle Hypothesis
























Dunning's Contribution to International Business Studies,
Multinational Enterprises in the World Economy, Edited
by Peter J. Buckley and Mark Casson, 1992.を参考にさ
れたい。
（10）ＯＬＩモデルによれば、企業優位要因が内部化への
必要条件とされている。John H. Dunning, Inter-
national Production and the Multinational Enterprise.
Geroge Allen & Unwin, 1981, pp.80-81.
John H. Dunning, International Production and the
Multinational Enterprise. Geroge Allen & Unwin,
1981,p.110.
（11）John H. Dunning, International Production and














（17） J.H. Dunning, The Globalization of Business, Routledge,
1993. John H. Dunning, Alliance Capitalism and Global
Business, Routledge, 1997.
（18）J.H.Dunning, "Explaining outward direct investment of
developing countries: in support of the eclectic theory of
international production", in Kumar. K and Mcleod. M.G.













（20）Y.Aharoni, The Foreign Investment Decision Process.
Harvard Univ. Press. 1968.
（21）H. Permutter, 'Tortuous Evolution of the Multinational
Corporation', Columbia Journal of World Business, Jan.-
Feb. 1969.
（22）Ａ．Rugman, The Theory of Multinational Enterprises,
Vol.1, Edward Elgar, 1996. pp.22-23.
（23）Peter. J. Buckley, Studies in International Business,
St.Martin's Press, 1992. Mark Casson, Enterprise and











（24）Mark Casson, The Firm and The Market, Basil Blackwell,
p.34.
（25）R.H. Coase, Reading in Price Theory, Selected by a
Committee of the American Economic Association,
Homewood, 1953. pp.331-351.
（26）S.H. Hymer, The International Operations of National
Firms. MIT Press. 1976.
（27）O.E. Williamson, The Markets and Hierarchies, Free
Press. 1975.
（28）D.J.Teece, 'Multinational Enterprise, Internal Governance,
and Industrial Organization', American Economic Review,
1985. D.J.Teece, 'Transaction Cost Economics and The
Multinational Enterprise', Journal of Economic Behavior
and Organization, 1986.
（29）J-F.Hennart, A Theory of Multinational Enterprise,
University of Michigan Press. 1982. J-F. Hennart, 'What
is Internalization Theory?', Weltwirtschaftliches archiv,
1986. J-F Hennart, 'A Transaction Costs Theory of Equity
Joint Venture', Strategic Management Journal, 1988.
（30）M. Casson, 'Introduction and Summary', Multinationals
and World Trade, edited by Mark Casson and Associates,
1986. p.11.





















（38）Mark Casson, The Firm and The Market, Basil Blackwell,
1987. p.252.
（39）Howard Seymour, The Multinational Construction
Industry, Croom Helm, 1987. pp.264-265.







のような著作がある。Perlmutter, H.V. 'The Tortuous
Evolution of Multinational Corporations', Columbia
Journal of World Business Jan.-Feb. Vol.4 No.1.
1969.Young S.Hamill, J.Wheeler C.and Davis Jr.
International Market Entry and Development Strategies
and Management, Hemel Hempstead, Harvester











（44）Trond Randoy and Jiatao Li, 'Global Resourse Flows and
MNE Network Integration', Multinational Corporate
Evolution and Subsidiary Development, edited byJulian
Birkinshaw and Neil Hood, St. Martin's Press, New York,
1998. pp.97-98.
















（50）P. J. Buckley, 'New Theory of International Business:
Some Unsolved Issues', The Growth of International



























（54）Mira Wilikins, 'Defining a Firm: History and Theory',
Multinationals, Peter Herner and Georrey Jones(ed.),
Gower Publishing, 1986. pp.91-92.
－93－
経営・情報研究No. 4（2000）
（55）シリコンバレーにおける企業の多国籍化研究はよう
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（56）内部化理論の考究に尽力した長谷川は、今日の国際
提携戦略は伝統的な内部化理論では本質を捉えきれ
ないと言い切っている。長谷川信次『多国籍企業の
内部化理論と戦略提携』、同文館、1998年、61ペー
ジ。
（57）この問題を解く鍵として、コンピュータソフト産業
の水平事業展開とコアコンピタンスのポジションニ
ングが効果的分析の切り口となるかも知れない。こ
の拙論の範囲を越えてしまうが、最近の企業のス
ピード化は垂直的統合の弛緩の現れかも知れない。
国領二郎『オープン・アーキテクチャー戦略』ダイ
ヤモンド社、1998年、98ページ～104ページ、山田
英夫『デファクト・スタンダードの経営戦略』中公
新書、1999年、120ページ～132ページを参考のこ
と。
（58）1999年に入ってから、ゲーム業界で大きな変化が見
られている。プレステ２という次世代機、対ソニー
戦略における松下電器と任天堂との技術的提携、マ
イクロソフトのゲームビジネス参入にまつわる業界
再編成等である。
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